Content and Language Integrated Learning Activities in Music in Secondary Education: Instrumental Ensembles for Small Groups by Ito, Shin & Ferran Galicia, Josep













Content and Language Integrated Learning Activities in Music in Secondary Education: 
Instrumental Ensembles for Small Groups 
 
 
Shin ITO  
Josep FERRAN GALICIA  
 
Abstract 
Content and language integrated learning (CLIL) has been examined in education internationally, and related 
curricula have been developed by many schools in Japan. The current study sought to clarify the effects of CLIL 
in music ensembles in secondary education on the musical performance of students, and to examine how music 
teachers can improve their method of instruction. Ensemble activities for small groups were conducted in the 
ninth grade, in English. Students’ learning process was analyzed in terms of activities, final performance, and self-
review, focusing on the following features: (1) development of musical skills, (2) improvement in the method of 
expression, and (3) group work in cooperation. When performing activities, students worked together more 
cooperatively compared with before CLIL. This result suggests that tendency for students to help and encourage 
each other is an important factor in CLIL music lessons. In the last phase in which the lessons were summarized, 
students who were not proficient in English tended to miss complicated ideas or feelings addressed by the teacher. 
This finding suggests that teachers should use English and Japanese differently from one situation to another, 
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アクション・プランを策定し（平成 26 年 12 月），それを先導的に実践しグローバルリーダーを育成する学
校として，平成 31 年 4 月に国際バカロレアのディプロマ・プログラムを導入した全日制課程の公立中高




























田 2014，p.64）。一方，内容言語統合型学習 Content and Language Integrated Learning（CLIL）は「新しい言
語教育法でも教科教育法でもなく，時によってどちらかに比重が傾くことはあっても基本的には教科学習
と外国語学習を統合して行う教授法」である（アレン玉井 2016，p.55）。ヨーロッパで広く採用されてお
り，基本的に CLIL の教師は非ネイティブの教科の先生である（池田 2014，p.64）。 
 
（３）CLIL の基本的枠組み 
 CLIL は Immersion と CBI の中間に位置し，教科の内容と語学の両方を身につけることを目指しており
（池田 2014），「4 つの C」といわれる内容（Content），言語（Communication），思考（Cognition），協学
（Community／Culture）を有機的に結びつけパーケージ化したものを核とするため，実用性が高く，使い
勝手がよい（渡部ほか 2011，pp.4-5）。Content とは，新しく得られる知識，スキル，理解のことである。
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 CLIL の特徴のひとつに柔軟性（Flexibility）がある。それは，目的が言語学習（Soft CLIL）か教科学習
（Hard CLIL）か，授業回数が単発的（Light CLIL）か定期的で多数回（Heavy CLIL）か，CLIL のタスクの
比率が授業の一部（Partial CLIL）か授業全部（Total CLIL）か，使用言語が日英両語（Bilingual CLIL）か英
語のみ（Monolingual CLIL）か，教育現場の実情に応じてさまざまなバリエーションを許容しているのであ











授業実践は，附属三原中学校 3 年 1 組・2 組を対象に，2017 年 12 月 11 日（3・4 限目）および 12 月 20
日（1・2 限目）に音楽室で行われた。共同研究者のフェラン・ガリシア・ジュゼプ（スペイン人，英語非









が日本語で行い（2 時間），その後グループ練習をとおした演奏の洗練と最終発表会を J 先生が英語で行っ
た（2 時間）。英語で行った 2 時間の授業の課題は，①演奏技能の上達，②表現の工夫，および③グループ
内の協力によるアンサンブルの形成に焦点化された。 
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（３）指導計画と評価 


























































What song, you played last week, two weeks ago? – Tequila. Do you like Tequila? 
（生徒：Yes.） 
Really? Drink? No, no, too young! I can drink. You can’t drink. So, you will play Tequila with your instruments. Do you 
have your instruments?  
（生徒：首を横に振る） 
Not yet, OK. We will prepare it, but before that, just one minute, OK?（テキーラのフレーズを口ずさむ）You know 
the song, right? Tequila’s rhythm comes from “Mambo”. Do you know Mambo?  
（生徒：Fish.）  
Ah, a fish! Fish Mambo! Funny face Mambo. But, there is “uhhh, Mambo!” It’s a Latin, Cuban, South American dance 
music. It has a basic rhythm.（クラーベ・リズムをウッドブロック／クラベスで叩く）Let’s try together. One, two, 
three, four! （全員でリズムを叩く） 
This is the basic rhythm. Now, Tequila has this rhythm? Tequila has this rhythm?  
（生徒：Yes.） 
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Where? Let’s try again, together. One, two, three, four… continue, continue. Do you have the music score?  
（生徒：教科書の楽譜を開く） 
（ピアノパートの冒頭を弾きながら）Who is playing this part, piano? Then, this one. This Tequila song has this basic 
rhythm. Just remember Mambo’s rhythm. 
 
全体への説明②：表現に工夫のみられるグループを例示する場面 
Please just sit down. So, I think most of the groups, 70, 80 % the work is done. But, now remain this – try to arrange and 
make a special song, OK? This is important, because you can enjoy the music more. So, now there is an example. Can you 
gays please stand up? Example. Please pay attention. 
（あるグループの演奏） 
So, what was original?  
（生徒：声？） 




a) Make an original rhythm, original part. OK? Always like（実演して）…, boring! Together! 
b) OK, very good job. It’s already… you can play, everybody, but make an original part. Forte, piano, or solo… you think 
something together. 
○グループ練習中に個人練習をし始めたことを注意する 
Can you play together? Everybody! Now, what do you do? Group practice or alone practice? Which one? You do group 
practice, OK? Together, OK? Continue. Group practice! 
○リズムが合わないグループを指導する 
OK, wait. The rhythm is… tahhn tahhn… Who is playing the rhythm? OK, practice. One, two, three, four… 
○ワークシートに記入する際にスペルが分からない生徒を指導する 
“Melody” is with L. 
“Guitar’s melody”… It’s like… How is that? Like…?（生徒が身振りで「ジャーン，ジャーン」と説明） Not melody. 









例えば，授業冒頭の「What song, you played last week, two weeks ago?」のように短いフレーズをつなげる表
現や，ギターの動作がストロークであることを説明するときの「Not melody. Guitar stroke.」という端的な表




線部  ）。例えば，「One, two, three, four…」とカウントして一緒に練習したり，曲に変化をつける指導の
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◯配布したワークシートを見ながら目標を確認する場面で objective の意味を確認する 
So, what does “objective” mean? Who know “objective”? In Japanese, Mokuhyo. We have a Mokuhyo here. 
◯他のグループの演奏を聴いて感想を書く場面で impression の意味を確認する 
After the “Objectives,” write down the impressions you have. What is “impressions”? 
（生徒：感想。） 
Yes, OK. Hyogen（表現）is expression, OK? There is too different. 
◯発表会後に授業の振り返りを書き，友達と共有する場面で reflection の意味を簡単な言葉で説明し，理解し
た生徒がまだ理解していない生徒に説明するよう促す 
So, reflection is… How do you feel? … How was it? … Good… Are you happy? … Feelings. Now, can you share with 
your friends, how was it? English and Japanese, both OK. Can you explain in Japanese to everyone? 
 
（２）CLIL における Communication 
 CLIL では「4 つの C」を統合することが重要であるが，そのうち直接的に言語に関わる Communication
の枠組みで授業をみると，枠組みを構成する 3 種の言語「学習の言語」「学習のための言語」「学習を通し
ての言語」（渡部ほか 2011，pp.6-7）が授業に包含されていることが確認できた。 
まず，第 1 の「学習の言語 language of learning」（＝テーマの理解に直結する言語材料）には，パワーポ
イント資料やワークシートで提示した楽器名（Recorder, Piano, Guitar, Chorus, Keyboard, Drums, Tambourine, 
Bells, Vibla-slap, Maracas, Viblaphone, Xylophone, Woodblock, Snare drum, Bongos）や音楽の授業で頻出する用
語・表現（performance, presentation, group practice, rhythm, melody, stroke, balance, arrange, appealing point, layout, 
Who plays…? Who is playing…? Set/Take away the instruments. など）が合致する。 
第 2 の「学習のための言語 language for learning」（＝英語で何かを学ぶ際に必要な表現や学習スキル）に
は，活動の流れを示す表現（We have five steps. Five important things. First… Next… Then…など）や，一般的
な学習に関わる用語・表現（decide, try to…, prepare, write down, continue, objective, impression, self-evaluation, 
reflection, Can you talk with your friend? など）が位置づく。 














・Each good point of instruments and two parts in a person is good. I wanted more enjoying. 
 （＝1 つひとつの楽器のよさが出ていた。1 人 2 役もよかった。もっと盛り上がりが欲しかった。） 
・Their music made us happy!! 
・Using voice was very original, so I think it is an good idea . Also, they were shouting in a big voice, so we could hear it 
clearly. I want to do it, too. 
 
学習活動の自己評価 
 3 つの自己評価項目について A〜D の 4 段階で評価した。すべての生徒が A または B の評価をしてお
り，70％以上の生徒が A 評価をした（項目 1：72.9％（51 名），項目 2：84.3％（59 名），項目 3：87.1％（61
名））。項目 3「本番は楽しく演奏できた」は A 評価の割合が最も多く，授業中に教師が頻繁に「Let’s enjoy!」
と声かけしていた効果もあり，授業のねらいにある「楽しむ」ことが達成できたといえる。これを支えた















 英語で記述したのは 20.0％（14 名），残り 80.0％（56 名）は日本語で記述した。以下に記述例（a, b）を
示す。a は授業で出てきた表現（下線部）を用いて文章を構成している。波線部の“arange”はスペルミス
である。b は a と同様に演奏ミスをしてしまったことを述べるが，最後まで演奏しきった喜びが表現され
ている。曲の中で「テキーラ！」と叫ぶ部分があるが，それをしなかったことの後悔や練習をとおして演
奏がよいものになっていたことの満足感が率直に述べられている。 
a) I was wrong many part. But, I tried to collaborate with my group members. And I enjoyed performance. Also, my group 
didn't arange but I tried cresc. and dim. 
b) I missed in some parts, but my group members made the music continue, so I enjoyed playing it. But no one in my 
group was using voice including “Tequila”, so I think we should shout or speak in a loud voice. Also, I think the music 






・We are group “Sharp”. Our appeal point is change the instruments in the song. The point is some different instruments 
play each melody. 
・We make big sound when we play the same part together. 
・Our group name is Buffalo. Our appeal point is: we are very smile. And we say “Tequila!” in loud voice. 
 
４．音楽科授業における CLIL 実践の成果と課題 
（１）授業の枠組みの整理 






 CLIL のバリエーションとしては，「目的」は教科の内容の学習が中心であったため Hard CLIL に近く，
「授業回数」は単発的な授業であったため Light CLIL であり，「CLIL のタスクの比率」は授業全体を CLIL










1. I did my best in the practice.
2. I tried to collaborate with my
group members.
3. I enjoyed playing in the
performance.
A B

























 今後は，音楽科において CLIL が適用可能な活動領域，単元，教材を検討したうえで，取り組みを定期
的に継続し，CLIL における言語（Communication）の 3 つの段階に含まれる Language through learning を強
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